















































































































































































2013年12月期 2,666 -308,828 -11.6%
2012年12月期 3,422 32,109 0.9%
2011年12月期 4,195 39,037 0.9%









2014年 22億円 16億円 38億円 42.1%
2013年 23億円 15億円 38億円 39.5%






















































































































































































































Foreign Corrupt Practices Act）」が制定された。さらに米国は，FCPAによって米国企業
だけが不利となることを防ぐために，腐敗防止の枠組みを国際的に構築することを提唱し
た。1997年には，OECDにおいて「外国公務員贈賄防止条約」が採択され，現在では加盟











































順位 年 企業名 （国名） 罰金額　（百万ドル）
1 2008 Siemens （ドイツ） 800
2 2014 Alstom （フランス） 772
3 2009 KBR/Halliburton （アメリカ） 579
4 2010 BAE （イギリス） 400
5 2013 Total SA （フランス） 398
6 2014 Alcoa （アメリカ） 384
7 2010 Snamprogetti Netherlands B.V./ENI S.p.A （オランダ/イタリア） 365
8 2010 Technip SA （フランス） 338
9 2011 日揮 （日本） 218.8






































有責点数 0以下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10以上
最低乗数 0.05 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00
































































図1　事件の原因メカニズム┤᥋ཎᅉ䠝ཎᅉ䠞ཎᅉ䠟ཎᅉ䠠<Ϩ✀₯ᅾⓗཎᅉ> ཎᅉ 䠥<ϩ✀₯ᅾⓗཎᅉ>ཎᅉ䠤 ཎᅉ䠧ཎᅉ䠪 ཎᅉ䠦
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Study of the Bribery Case to Foreign Public Officials by Japan Transportation 
Consultants （JTC）
The study pointed out that the Bribery Case by JTC was derived from four reasons; 
strong need to promote overseas business in response to deterioration of domestic 
performance, large up-front investment, rebate as business practices, and competition 
with foreign companies.
The study showed three causes which made it hard for the rebate to be found; 
inadequate check by accounting section, cooperation in rebate treatment by accounting 
manager, and lack of monitoring against overseas business department by internal 
directors.
The study also extracted two typical mechanism to induce organizational misconducts 
from the case; the risk of self-justification and that of particularities of business.
